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Ultrasound Education Received by Midwives
Kiyoko Kabeyama
Abstract : We investigated ultrasound education received by 337 midwives who actually perform 
ultrasound examination in institutions with a midwifery clinic or midwifery centers with beds, and 
obtained the following results.
 1) Of the 337 midwives, 63.5% received ultrasound education before performing ultrasound 
examination. The site that provided the education was the hospital where they work in 70.1%, and 
the instructor was a physician in 76.6%. 2) The median total pre-service education time was 18.5 
hours, and only 8.5% of them considered the education time to be adequate. 3) Slightly less than 
30% of the midwives considered that their ultrasound findings were accurate. The median number of 
ultrasound examinations they performed until they gained confidence in the accuracy of their 
findings was 30 in the group with and 50 in the group without pre-service education. The former 
group showed a higher percentage of midwives considering that their ultrasound findings were 
accurate, and also gained confidence in accuracy after fewer examinations than the latter group. 4) 
The educational contents more than 50% of the midwives received were observing the method to 
operate ultrasound equipment and training in this method, and the contents more than 50% 
considered to be important were basic knowledge of ultrasound (lectures on the purpose/advantages 
of ultrasound, and those on the gestational periods for ultrasound examination/diagnostic points 
according to the gestational period), the method to operate ultrasound equipment (lectures and 
training), imaging diagnosis (lectures/study by observation/training), and coping methods when 
they detect deviations from normal. 
 Thus, OJT in the hospital where each midwife works contributed to the education of midwives 
performing ultrasound examination, and the group who received pre-service education had more 
confidence in the accuracy of their ultrasound findings compared with the group not receiving this 
education. These results suggest the necessity of systematic education in ultrasound before and 
during actually providing the service.
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たと報告し，Calhoun BC, et al3）やHeer IM, et al4）も，
産科医レジデントや医学生を対象とした調査で，ト
レーニング後経腟超音波検査を実施する能力が向上し






























































人（％）or Mean ± SD
項目 全体 受けた群 受けていない群 t or χ2値 , p
超音波教育の有無 337 有　214（63.5） 無　123（36.5）
年齢 40.3±11.3 39.8±11.6 41.0±10.8 t=0.9
助産師経験年数 14.8±10.6 14.6±10.9 15.2±10.2 t=0.5
勤務施設
　総合病院 145（43.0） 102（47.7） 43（35.0） χ2=
　産婦人科専門病院 40（11.9） 28（13.1） 12（ 9.8）  13.9**
　　診療所 46（13.6） 32（15.0） 14（11.4）
　　助産所 106（31.4） 52（24.3） 54（43.9）




































































????講義（h） 173, 3.1（0-144） 13, 7.3（1-144） 160, 3.0（0-20） 0.108
見学（h） 180, 2.8（0.5-100） 15, 5.0（1-100） 165, 2.5（0.5-100） 0.094
実習（h） 179, 5.0（0-120） 14, 2.5（0-100） 165, 5.3（0-120） 0.253
合計（h） 171, 18.5（1-344） 13, 20.0（3-344） 158, 18.0（1-210） 0.742
注）Mann-Whitney の U 検定
表 4　超音波検査所見に関する正確さとその実施例数
人（％）,  n, 中央値（最小値 - 最大値）
項目 全体 受けた群 受けていない群 χ2値 , p 値
自分の超音波検査所見は正確だと思うか
　　　　　思う 93（27.6） 70（32.7） 23（18.7）
　　　　　どちらでもない 110（32.6） 67（31.3） 43（35.0） χ2=8.0*
　　　　　思わない 134（39.8） 77（36.0） 57（46.3）
何例実施後から、自分の所見が正確と思うようになったか
　（上記思うと答えた人のみ） n=85, 47.5（1-500） n=65, 30（1-500） n=20, 50（10-300） p=0.465









































































超音波装置の原理の講義 83（38.8） 60（44.8） 1.2
検査目的・利点・欠点の講義 73（34.1） 72（53.7） 13.1***
検査施行時期・時期別診断ポイントの講義 103（48.1） 95（70.9） 17.4***
操作
方法
超音波装置の操作方法の講義 100（46.7） 87（64.9） 11.0***
超音波装置の操作方法の見学 167（78.0） 79（46.7） 14.5***
超音波装置の操作方法の実習 144（67.3） 112（83.6） 11.2***
画像
診断
画像診断法の講義 100（46.7） 94（70.1） 18.3***
画像診断法の見学 105（49.1） 77（57.5） 2.3
画像診断法の実習 88（41.1） 97（72.4） 32.4***
正常
逸脱
正常逸脱と判断した時の対処方法 31（14.5） 69（51.5） 55.1***
医療過誤発生時の対処方法の講義 11（ 5.1） 44（32.8） 47.5***
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